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Abstract
In the high school department for special needs education, few practical studies have examined the
way of lesson of life unit learning targeting students with severe motor and intellectual disabilities.
Therefore, in this research, we aimed at practical examination of the way of classes of life unit learning
at the high school department for students with severe motor and intellectual disabilities, with the aim
of obtaining suggestions for classes of life unit learning in the future. In this research, we set up
“cleaning” as a subject of life unit learning, developed a lesson that felt himself in friends and groups and
valued the viewpoint of life career. As a result, by incorporating “Run & Walk” before the start of the
cleaning activity, students are more likely to come to classes in a state of being awake firmly. As we
accurately grasped the actual condition of the disabilities and improved the cleaning tool according to
the actual situation, the students were able to tackle the cleaning. Through cleaning activities, the
students received rewards and restful words not only from ordinary teachers but also from faculty and
staff, and they were able to experience relationships that can not be experienced in wards. Based on the
above, as a way of grasping the actual situation, the importance of students and teachers to share the
meaning of studentʼs fine actions, the relationship with teachers and friends, students can select life and
creation by repeated selection and creation It was suggested that the development of the career was
promoted and we were able to obtain materials on educational practice of life unit learning for students
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 成果と課題
重度・重複障害のある生徒の生活単元学習の授業
は、単なるルーチーンとして日々の教育実践を行う
のではなく、その授業を構成する領域や教科の要素
を踏まえた上での指導が求められるのではないだろ
うか。そこを怠ると、毎日の実践が、周囲からみる
と、単に遊んでいるだけ、生活単元学習を楽しんで
いるだけとみえてしまう。生活単元学習の重要な視
点は、「積み重ね」であって、一つの授業を行った
あとでは、その授業の評価があり、その評価に基づ
いた次の授業計画を立てるときは、生徒の実態に応
じた授業を組み立てなければならない。子どもに
とっては「楽しい授業」の中にも、指導者において
は、「その授業で子どもに何を伝え、何を育てたい
のか」という授業の意図を明確にした指導・支援で
あることが必要である。
本論文での京都府立城陽支援学校重心教育部おけ
る重度・重複障害のある高等部の生徒の生活単元学
習の授業は、今後の高等部における重度・重複障害
のある生徒を対象とした生活単元学習の授業のあり
方に示唆を得ることには十分な教育実践であるとい
うことが言える。
また、京都府立城陽支援学校の生徒たちは、卒業
後も併設された南京都病院が生活の拠点となる。そ
の日常生活を支える生きる力として身につくことを
学習内容として取り上げ、授業に参加する生徒それ
ぞれの能力や興味関心に応じた、個に応じた指導目
標を設定し、授業を積み重ねていくことを、指導者
が今以上に意識し、指導・支援に当たることが必要
ではないだろうか。
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